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Summmッ Thehemodynamic properties of prazosin(Pz)， a selective Cl:'j-receptor 
blocking agent， were examined. 
To investigate the effects of pz on systemic and renal hemodynamics in anesthetized 
adult mongrel dogs， cardiac output(CO)， renal blood flow(RBF)and renal cortical blood 
flow(CBF)were observed using an electromagnetic flowmeter and the electrolytic hydrogen 
clearance method. RBF and CBF through the extracorporeal circuit with fixed perfusion 
pressureC100 mmHg)were also measured. When pz was administered intravenously at a 
low(O.005 mg/kg)， medium(O.05 mg/kg)， or high dose(O.5 mg/kg) : 1 )aortic blood pres司
sure(ABP)was reduced; 2 )CO was increased early and decreased subsequently; 3 )RBF， 
CBF， effective renal blood flow(ERBF)and glomerular filtration rate(GFR)were decreased 
at the high dose， but were increased in the extracorporeal circuit. 
αj-receptor blocking agents are recognized to have litle adverse effect on RBF and 
renal function， although when high doses are used， these parameters may be reduced 
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体重 8-13 kg(平均 1kg)，片腎重量 30-51g(平均
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Fig. 1. Schematic repr巴sentationof th巴巴xp巴rimentalm巴thods.
(a) M巴asurementfor systemic hemodynamics， renal circulation and clearances 

































心拍数(HR; beats/min) :心電図の連続 3R-R間隔
の平均値から算出した.












腎潅流圧(RPP; mmHg) : B実験・C実験では， RPP 
を潅流庄調節装置を用いて 100mmHgに保った.
腎血流量(RBF; ml/min' g) :左腎動脈に装着したプ
ロープを用いて測定し，腎重量 1g当りの血流量に換算
して表わした.









腎血管抵抗(RVR; mmHg/ml/min • g) : (MBP 
IVP)/RBFとして算出した.
(3)腎機能に関する測定項目


















た(Fig.1-a). CBFは， pz投与前，投与後5分， 10分，
15分および 20分の各時点で，その他の血行動態は， pz 
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Table 1. Hemodynamic changes before and after administration of prazosin in巴xpenm巴ntA 
Dose 01 pz Control Time after administration of pz 
Item 
Cmg/kg) value 1 min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 
0.05 108士8 108:t9 107土8 109:tl0 10士9 108士10 107士9 106:t 1 
HR 0.05 104士5 106土6 104土6 102:t6 104士5 101士6 10:t7 101土7
0.5 10土6 108士6 II士7 109士6 107土6 108土8 106土9 105土9
0.05 13土4回日 109土3.5 108.4土3.7 107.2:t3.7* 107.2土3.3* 107.2土3.3 107.4士3.6 105.6士3.7
MBP 0.05 14士5.2 107.6土5.5* 105.6士6.3事 101.8士6目4*本 9.8土6.3* 86.4士6.8* 96.4士6.9* 91.8士7.6*
0.5 106.8:t3.8 87.4土7.7* 91士6.6' 91.8:t6.5' 仰.4士7.0' 87.6士6.7" 84.4:t6.5材 81.8土5.4"
0.05 6.8土3目1 6.6士3.4 6.0土2.9 6.6土3目1 5.9土2.8 6.2:t3.0 6.1土2.8 6.6土3.3
IVP 0.05 5.4士3.4 5.9土3.4 6.1:t3目3 6.0士2.9 5.8土3.0 6.7土3.5 6.9士2.8 7.2土3.3
0.5 7.1土4.2 7.1士3.5 7.6:t4.2 6.2土2.9 6.6士3.6 6.7士3.4 6.5土3.4 6.9:t3.8 
0.05 10.9士8.2 14.1土7.8' 10.6土8.3 109.7土8.4 109.5:t8.0 108.2土7.8 108.8土7.9 108.4土7.6
CO 0.05 15.2土10.9 123.6土12.1村 109.5士10.2 104目。士9.7 10.1土9.5 98.1士9.5 95.4士10.0 94.9土10.4
0.5 108.6土7.5 124.6土1.9' 1ω.9士10.3 103.4士9.5 98.6土8.8 92.6士9.5 89.5士9.6 86.1士10.2
0.05 1.0土0.05 0.93士0.04' 0.98士0.05 0.96士0.05 。目97士0.05 0.98:t0.05 0.98:t0.05 0.96士0.05
TPR 0.05 0.9士0.07 0.8士0.06* 0.97士0.06 0.98士0.04 0.9:t0.06 0.9土0.06 0.98土0.07 0.98土0.07
0.5 0.97士0.05 。72士0.07" 0.84士0.07本 0.91土0.08 0.93土0.08 0.9土0.10 0.9土0.1 1.02土0.12
0.05 2.81土0.20 2.76:t0.21 2.80:t0.19 2.86土0.21 2.80:t0.20 2.7士0.19 2.75士0.21 2.70土O目2
RBF 0.05 2.25土0.21 2.2土0.20 2.20土0.23 2.23士0.21 2.20:t0.21 2.15士0.24 2.04士0.24 2.0士0.26
0.5 2.42土0.19 1.90土0.14' 1.9土0.12ホ 2.03土0.20 2.18土0.2 2.19:t0.28 2.16土0.31 2.1土0.35
0.05 56.5土2.8 5.0士3.1 5.3士3.1 5.1土3.1 56.1土3.4 56. .4:t3.3 5目9土3.2 56.0土3.3
RVR 0.05 51.2土3.1 48.5土3.6 47.8土3.4 51.5:t3.6 50.5土3.5 49.9土3.5 49.8土3.6 47.6土3.7
0.5 43.7士4.2 46.2:tι4 45.l:t3.5 4.5土3.3 4.5土3.7 42.2土3.5 41.3土3.3 40.4土2.9
HR; heart rate (beat per minute)， MBP; mean blood pressure (mmHg)， IVP; inlerior vena cava pressure (mmHg)， CO; cardiac output 
(ml/min・kg)，TPR; total peripheral resistance (mmHg/ml/min. kg)， RBF ; renal blood flow (ml/min. g)， RVR ; renal vascularresistance 
(mmHg/ ml/ min' g)， mean土SE，*:pく0.05，**:pく0.01，n=5. 
pz投与後の測定値の間で Student'spaired t-testを用 0.01)，大量は前値の 114.7%(p<0.05)に増加し，その
いて行った. 後前値に復してさらに減少する傾向を示した(Fig.4-a). 
1.全身血行動態 (5) TPR 
(1) HR pzの投与後 1分で少量は前値の 93.0%(p<0.05)，中
HRはいずれの実験群でも有意の変化を示さなかった 等量は前値の 88.9%(p<O.01)および大量は前値の
(Fig目 2). 74.2 %(pく0.01)に減少した.その後，少量・中等量投与
(2) ABP では3分で，大量投与では10分で前値に復した(Fig.4-b). 
A実験・B実験において， pzの中等量投与後 1分から 2.腎血行動態
漸次下降し 20分後には前値の約 80%前後に達した.一 (1) RBF 
方，大量投与では l分後から著明に下降し， A実験にお A実験において pzの少量・中等量投与では有意の変
いて前値の 81.8%， B実験において前値の 77.5%に達 化を示さなかったが，大量投与では l分後に前値の 78.5
し(p<0.05)，以後 20分まで同程度の降圧が持続した%に減少した(p<0.05).一方， B実験においては pzの
C実験では有意の変化を示さなかった(Fig.3). 少量投与では有意の変化を示さなかったが，中等量投与
(3) IVP では 1分後前値の 109.4%に増加した(p<0.05). 大量
IVPは，各実験群において pzの投与により明らかな 投与では 5分後前値の 115.4% (p<O. 05)に増加し，そ
変化を示さなかった. の後持続した.C実験においては有意の変化を示さなか
(4)CO った(Fig.5). 
pz投与後 1分において，中等量は前値の 107.3%(p< (2) CBF 
日1遮断薬Prazosinと腎循環 (393) 
Table 2. Hemodynamic changes before and after administration of prazosin in experiment B and C 
Experi- Dose of pz Control Time after administration of pz 
Item 
Cmg/kg) valu巴ment lmin 3min 5min 7min 10min 15min 20min 
0.05 15土3 14土3 14土4 ll3土4 ll3土4 ll3土4 12土5 12土5
HR 0.05 18土5 17士8 18士6 19士7 11617 15土6 15土8 16土8
0.5 l2士5 11217 10士6 10917 108土7 10817 106土8 105土8
0.05 1l.6士5.8 106.2土4.6 104.4土4.4 103目6士5.2 10.8士5.0 102.4士5.5 101目4士6.0 10.8士5.3
MBP 。目05 109.4土6.2 10l.2士5.5' 97.6士5.8' 95.8土5.7ホ 95.2土5目V 93.0土5.3' 90.415.6' 87.8土4.9'
0.5 101目4土5.5 78.6士6目γ 82.6士6.l" 83.4土6.4判 8l.0士6.6'申 79.017.5事事 75.6士9.0' 75.8土1.6事
0.05 5目4士2.8 5.613目。 5.512.7 5.8士3.1 6.0土2.6 5.9土2目7 6.l:t3.0 5.9士2.l
B IVP 0.05 6.6土3.4 6.2土2.5 6.8土2.2 6.4士3.1 6.5土3.0 6.7土2目4 6.6土2.9 6.912.9 
0.5 6.l土2.8 6.0士2.9 6.l士3.4 5.9士3.3 5.6土2.9 6.0士2.9 6目2土3.0 6.6土2.8
0.05 2.l5士0.l4 2.l8土0.l2 2.34士0.12 2.2土0.l2 2目26土0.l2 2.31士0.12 2.25土0.l3 2.35土0.l1
RBF 0.05 l.92士0.1 2.l0土0.1' 2.09土0.1 2.l3土o.l3 2.09土0.l3 2.04士0.12 2.04土0.13 2目ω10.13
0.5 2.2710.12 2.53土0.l7 2.67土O目16 2.62土0.l4事 2.57士0.l3帥 2.61士0.13糾 2.62士o.l3' 2.56士0.13'
。目05 50.0土3.4 48.l士2.6 44.612.2 46.7士2.1 45.9土2.0 44.912.2 46.8士2.6 4.0士2.0
RVR 0.05 54.0土3.3 49.l士3.0 48.9士3.5 48.6土3.6 48.7土3.9 48.4土3.7 48.2土3.8 48.7土3.9
0.5 46.1士2.4 43.0土3.5 40.2土3.l 40.l土2目3' 40.6土2目。村 40目。士2.0" 39.7土2.l* 40目8土2.2"
。目05 8715 86土6 86士6 85士5 86士7 8618 85士7 82士9
HR 
0.5 85土6 85士5 83士6 8415 84土6 83土7 82士8 8217 
0.05 86.7士6.5 84.7土6.7 82.716.0 85.0土6.5 82.3士6.5 83目7士7.1 84.3土6.9 84.7土6.5
MBP 
0.5 84.7土6.5 84.3士6.3 8l.0土6.5 82.3土5.6 82.3士7.1 84.0士5.8 82目。土6.5 8l.3土7.1
0.05 7.2土3.4 7.8土3.1 7.0土3.0 6.8土3.3 7.7土4.0 6.9士3.0 6.5土2.8 6.6土2.9
C IVP 
0.5 5.0土2.l 5.0士2.6 5.5土3目。 5.4土2.8 5.5士3.0 5.412.8 5.3士2.6 5.6土2.9
0.05 3.02土1.15 2.8土0.30 2.9010.27 3.06士0.31 3.0710.30 3.0610.33 3.0710.32 3.09士0.31
RBF 
0.5 3目19士0.28 3.l4土0.34 3.29土0.28 3.28土0.28 3.27土0.28 3.25土0.28 3.2土0.27 3.2210.29 
0.05 36.413.0 40.4士4.3 38.3土3.4 37.3土3目6 36.9土3.5 37.9土3.8 37.2土3.5 36.6土3.3
RVR 
0.5 34.3土2.5 36.7士3.6 3.2士2.4 3.l士2.4 3.3士2.4 3.4士2.4 3.7土2.5 34.l土2.6
HR; heart rate (beat per minute)， MBP; mean blood pressure (mmHg)， IVP; inferior vena cava pressure 
(mmHg)， RBF; renal blood flow (ml/min.g)， RVR; renal vascular resistance (mmHg/ml/min.g)， mean土SE，
*:p<0.05， **:pく0.01，n=5 
皮質内層については， A実験において pzの大量投与 3 腎機能
5分後に前値の 79.4%に減少した(p<0.05). B実験に (1) ERBF 
おいては中等量投与 10分後に前値の 107.8%，大量投与 A実験においては， pzの少量・中等量投与は有意の変
10分後に前値の 114.4%に増加した(p<0.05). C実験 化を示さなかった.大量投与では前値の 80.3%に減少し
では有意の変化を示さなかった(Fig.6). た(p<0.05).B実験においても少量・中等量投与は有意
皮質外層についても内層とほぼ同様の変化を示し， A の変化を示さず，大量投与で前値の 117.2%に増加した
実験において pzの大量投与 5分後に前値の 81.6%に (p<0.05). C実験では有意の変化がみられなかった
減少し(p<0.05)，B実験において中等量投与 15分後に (Fig. 9). 
前値の 110.4%に増加した(p<0.05).C実験では有意の (2) GFR 
変化を認めなかった(Fig.7). A実験においては pzの少量・中等量投与は有意の変
(3) RVR 化を示さず，大量投与で前値の 82.4%に減少した(p<
A実験・C実験では有意の変化を示さなかったが， B実 0.05). B実験においても pzの少量・中等量投与は有意
験では pzの大量投与により 5分後に前値の 87.0%に の変化を示さなかったが，大量投与で 113.5%に増加し
減少し(p<0.05)，その後も減少が持続した(Fig.8). た(p<0.05). C実験では有意の変化がみられなかった
(394) 吉 村克 敏
Tabl巴 3.Changes in renal cortical blood flow b巴foreand after administration of prazosin 
Experi Dos巴ofpz Control It巴m


























ICBF; inner cortical blood flow (ml/min.g)， 
OCBF; outer cortical blood flow (ml/min.g)， 
mean:tSE， *: pく0.05，nニ 5.
Time after administration of pz 
min 10 min 15 min 20 min 
0.86土0.05 0.86土0.05 0.88士0.05 0.87:t0.05 
0.70土0.04 0.72土0.04 0.71土0.04 。目69土0.05
0.93土O目。7 。目96土0.07 0.98土O目07 。目95土O目。7
0.96士0.06 0.97土0.06 0.98士0.06 0.98士0.06
0.54土0.0少 。.57士0.05 0.58土0.05 0.57土0.05
0.49士仏04* 。目51土0.05 0.55土0.05 。目52土0.05
0.82土O目07 0.83士0.07 。目78士O目10 0.83士O目09
0.63土0.06 0.62土0.06 0.63士0.06 0.64士0.06
0.83土0.08 0.85士0.10* 。目84土0.11 0.82土0.11
。目73士0.06 0.71土0.06 0.74士0.06* 0.72:t0.06車
0.93士0.08 0.95土0.08* 0.91土0.08 0.89士0.08
0.72土0.06 0.68士0.07 0.73土0.06 0.71:t0.06 
l.22土0.07 l.19士O目。7 l.22土0.07 l.21土0.07
0.97土0.12 l.01士0.13 0.98土0.11 l.02土0.11
l.20士0.06 1目23土0.07 1.19士0.06 l.25士O目08
l.0l:t0.13 l.03士0.11 l.02士0.12 l.04士0.12
Table 4. Changes in renal functions before and after administration of prazosin 
EH1xepnet ri-
Item ERBF 
D〔omseg/okf gF〕z before after 
0.005 2.84土0.51 2.81土O目53
A 0.05 2.56士0.42 2.47士0.50
0.5 2.18土0.37 1目75土0.30*
0.005 2.03土0.35 2.10士0.33
B 0.05 2.54士0.40 2.76士0.41
0.5 2.38士0.31 2.79土O目30*
0.05 l. 98土0.33 2.02士0.39
C 
0.5 2.01土O目40 l.97士0.41
ERBF; effective renal blood flow (ml/minog)， 
GFR; glomerular filtration rate (ml/min.g)， 









before after before after 
0.63士0.10 0.64土0.12 0.36土0.09 0.37士0.09
0.56土0.09 0.53土0.10 0.38土O目10 0.35土0.10
0.68士0.08 0.56士0.07* 0.44士0.08 0.47土0.09
0.51土0.11 0.50土0.11 0.41土0.10 0.39士0.09
0.59:t0.12 。目64士0.12 0.43土0.08 0.42土0.08
。‘74士0.10 0.84:t0.08* 0.49士0.09 0.47土0.09
0.61土0.11 0.60土0.11 0.51土0.12 0.49:t0.12 
0.69土0.11 0.67土0.11 0.35土0.07 0.34士O目。7
pzすなわち 1-( 4 -amino-6， 7 -dimethoxy-2 -











・ー『ーー.pz 0.5 mg/kg 
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Fig. 3. Changes in aortic mean blood pressur巴 after administration of 
praZOSlll. 









・一一___pz 0.05 mg/kg 
・--.pz 0.5 mg/kg 
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Experiment B 
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Fig. 5目 Chang巴sin renal blood flow after administration of prazosin. 
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Fig. 6. Changes in inner cortical blood flow aft巴radministration of prazosin. 
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Experiment B 
。一一opz 0.005mg/kg 
'一--epz 0.05 mg/kg 
.----. pz 0.5 mg/kg 


























































Time in minutes 
Fig. 7. Chang巴sin out巴rcortical blood flow aft巴radministration of prazosin目
mean土SE，申:p<0.05， n=5 
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Experiment B 
。一一 opz 0.005mg/kg 
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・ー一--epz 0.5 mg/kg 
15 
Time in minutes 
20 
Fig. 8. Changes in renal vascular resistance after administration of prazosin. 
mean:tSE， *: p<0.05， * *: p<O.Ol， nニ5
(401) 
敏克キす吉(402) 









































































































Fig. 9. Changes in effective renal blood flow (ERBF)， glomerular filtration rate (GFR) and filtration fraction 




















(3) CO' TPR 
pzによる COの変化については，大槻ら吋:麻酔イヌ
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GFRを同程度に増加させた.つまり FFは不変であっ 中秀郎助教授，ご協力いただし、た第 1内科学教室血行動
た.また，いずれの場合にもグリアランス法で測定した 態グノレーフ。の諸兄に感謝します.





させることを示したといえる1) 白ntis，J. R. and Bateman， F. J. A. : Use of 
以上，a，受容体遮断薬 pzが全身血行動態におよぼす prazosin in managem巴nt of hypertension in 
影響とあわせて腎循環・腎機能におよぼす影響について patients with chronic renal failure and in renal 
考察を加えたが，血管作動性物質の効果は各臓器で必ず transplant recipients. Br. Med. J. 4 : 432， 1975. 
しも一様でなく，血管拡張にもかかわらず血流減少のみ の Koshy，M. C.， Mickley， D.， Bourgoignie， J. and 
られる臓器のあることは重要である.ことに腎において Blaufox， M. D. : Physiologic evaluation of a new 
は交感神経，レニン・アンジオテンシン系， 自動調節な antihypertensive agent : Prazosin HCL. Circula 
どが複雑に絡み合って調節されており，本研究のごとく tion 55 : 533， 1977目
pzの投与量によっては体循環において心拍出量が増加 の松島明彦・ Diltiazemhydrochlorideの腎・肝・上腸
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